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護大学 3 年次 103 名が、母性看護学実習終了時に記載した「母性看護学実習目標に対して学んだ場面」の
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Abstract
As the number of hospitals and clinics specialized in obstetrics and/or gynecology decreases with the falling birth 
rate and lack of obstetricians, it is becoming difficult to ensure facilities for practical maternity nursing training. 
In maternity nursing courses, practical training is given in various facilities including academic hospitals, general 
hospitals, and medical offices, and many schools often use these multiple facilities for training.  Therefore, students’ 
training experience may differ from one facility to another.  This study focused on fields of learning relevant to 
objectives in maternity nursing training in 103 third-grade students of a nursing college and analyzed their reports 
completed at the end of the practice by Text Mining Studio to characterize fields of learning for four practice facilities 
to reviews the fields of learning supporting maternity nursing training in view of differences in the perinatal care 
system between secondary and primary medical facilities.  In secondary medical facilities, which are short of nursing 
skills in the intrapartum period and have less experience of monitor set-up, visit of maternity class in pregnancy, the 
fields of learning were characterized as NICU.  Good use of NICU was suggested to be useful for teaching activities 
in secondary medical facilities.  In primary medical facilities with high experience in nursing skills for pregnancy, 
delivery, puerperium, and neonates, the unique fields of learning ranged from midwife and delivery.  The analysis also 
suggested that preparation of an experience-based learning environment was required, in collaboration with midwives, 
for teaching activities in primary medical facilities so that students could be involved in the outpatient examination and 
midwife’s outpatient care during pregnancy, the practical care of the delivery period that starts from the first term, and 
the one or two-week health checkup of the puerperal period.   
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A4 用紙 2 枚に各目標に対して記載してもらってい
る。各目標の学びを記載する際に「学びの場面」を
3 ～ 5 行書けるように記載欄を設けた。このレポー
トの提出は実習最終日とした。
母性看護学実習は、2013 年 9 月9日から 2014 年
2 月28日に、2 単位 90 時間の授業を、産褥期の看
護過程展開を 4 日間、機能別実習を 4 日間、学内
学習を 2日間で構築した。




1 グループは、A 施設が 8 ～ 10 名、他の 3 施設が



























関する調査を多くみとめ（矢野 , 笠谷 ,2014; 笹木 ,
小塀 ,2012; 成田ら ,2007）、実習施設別（総合病院、
中規模病院、クリニックなど）の技術経験状況は調



































け持った学生が 53 名（82.8％）、母子分離が 11 名
（17.2％）、一次医療施設は母子同室 37 名（94.8％）、
母子分離 2 名（5.2％）であった。二次医療施設は
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6■ 　 椎 葉  美 千 代  他
実習目標に対する学びの場面の二次医療施設と一次医




















様子 ― 9 
家族 ― 8 









母親 17 12 
保健師 15 ― 
説明 14 9 
支援 13 ― 
健診 12 7 
病院 12 7 
助産師 ― 9 
退院指導 ― 9 
話 ― 9 
育児 ― 6 
不安 ― 6 
保健所 ― 6 
目標3．母子保健医療チームのあり方と
看護者の役割について述べることができる 
助産師 24 20 
児 18 12 
母親 16 9 
外来 14 11 
母子 12 ― 
NICU 10 ― 
育児 10 ― 
保健相談 10 ― 
医師 9 9 
健診 9 ― 
連携 9 7 
看護師 ― 11 
病院 ― 10 
情報共有 ― 6 
説明 ― 6 


































一緒 ― 11 








発言 13 ― 
分娩 12 20 
NICU 11 ― 
面会 11 ― 
沐浴 9 ― 
笑顔 9 ― 
姿 ― 14 
抱っこ ― 6 
一緒 ― 5 
自分 ― 5 
手 ― 5 
助産師 ― 5 
目標6．人間としての尊厳と人権の擁護に配慮した行動を
とることができる 
児 25 14 
外来 15 12 
NICU 14 ― 
診察 13 8 
カーテン 12 10 
内診台 12 9 
羞恥心 11 16 
プライバシー 10 ― 
母親 10 ― 
患者 9 ― 
配慮 9 13 
露出 9 14 
バスタオル ― 9 
内診 ― 8 












































べられており（白坂 , 山地 , 桑田 ,2012）、母性看護
学実習の実習目標に相応する学びができると考えら
れる。二次医療施設は地域周産期母子医療センター


































































































































実施、産褥期は 2 週間健診や 1 か月健診に入れる
ように調整し、助産師と関わりながら、経験を通し
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